**○○システム開発調達仕様書**

＜ひな形＞

**平成　　年　　月　　日**

**府　　 省　　 名**

目　　次

[第１章　調達件名 1](#_Toc415234021)

[第２章　作業の概要 1](#_Toc415234022)

[１．開発作業のタイプ分類 1](#_Toc415234023)

[２．背景と目的 1](#_Toc415234024)

[３．用語の定義 1](#_Toc415234025)

[４．業務の概要 1](#_Toc415234026)

[５．現行システムの概要 2](#_Toc415234027)

[６．調達の範囲及び情報システム化の範囲 2](#_Toc415234028)

[７．作業内容・納入成果物 2](#_Toc415234029)

[第３章　開発するシステムの要件 6](#_Toc415234030)

[１．業務機能要件 6](#_Toc415234031)

[２．画面要件 7](#_Toc415234032)

[３．帳票要件 7](#_Toc415234033)

[４．情報・データ要件 7](#_Toc415234034)

[５．外部インタフェース要件 8](#_Toc415234035)

[６．規模要件 8](#_Toc415234036)

[７．性能要件 8](#_Toc415234037)

[８．信頼性要件 9](#_Toc415234038)

[９．拡張性・柔軟性要件 9](#_Toc415234039)

[１０．システム中立性要件 9](#_Toc415234040)

[１１．事業継続性要件 9](#_Toc415234041)

[１２．運用性要件 10](#_Toc415234042)

[１３．保守性要件 10](#_Toc415234043)

[１４．情報セキュリティ要件 10](#_Toc415234044)

[第４章　開発するシステムの稼動環境要件 13](#_Toc415234045)

[１．全体構成 13](#_Toc415234046)

[２．ハードウェア構成 13](#_Toc415234047)

[３．ソフトウェア構成 13](#_Toc415234048)

[４．ネットワーク構成 13](#_Toc415234049)

[第５章　テスト作業要件 13](#_Toc415234050)

[１．テスト計画書の作成 13](#_Toc415234051)

[２．テスト実施要件 14](#_Toc415234052)

[第６章　移行作業要件 16](#_Toc415234053)

[第７章　運用役務要件 16](#_Toc415234054)

[第８章　保守役務要件 16](#_Toc415234055)

[第９章　開発作業体制及び作業方法 16](#_Toc415234056)

[１．作業体制 16](#_Toc415234057)

[２．開発方法 18](#_Toc415234058)

[３．実装 20](#_Toc415234059)

[４．教育と引継ぎ 20](#_Toc415234060)

[第１０章　契約条件等 21](#_Toc415234061)

[１．業務の再委託 21](#_Toc415234062)

[２．知的財産権の帰属等 21](#_Toc415234063)

[３．機密保持 22](#_Toc415234064)

[４．情報セキュリティに関する受託者の責任 22](#_Toc415234065)

[５．担保責任 24](#_Toc415234066)

[６．法令等の遵守 24](#_Toc415234067)

[７．応札条件 24](#_Toc415234068)

[８．特記事項 25](#_Toc415234069)

[９．妥当性証明 25](#_Toc415234070)

# 第１章　調達件名

xxのオンライン申請システムの開発

# 第２章　作業の概要

## １．開発作業のタイプ分類

ア）　開発の形態：新規；再構築；大規模追加修正；中小規模追加修正；リファクタリング

イ）　システム化対象範囲：新規；拡げる；変わらない

ウ）　事務フロー：新規；大幅な改善；若干の改善；変わらない

エ）　開発方式：ウォーターフォール；スパイラル；パッケージ；ストレートコンバージョン

## ２．背景と目的

現在、当省では、「xxに関する現行オンライン申請システム（以下「現行システム」という。）」を開発、運用し業務を行っているところであるが、現行システムで使用しているOS等のサポートが平成xx年xx月に終了となり、それ以後は、十分なサポートが得られない状態での運用状況にあり、更に、平成x年には、制度改正に対応する必要がある。このため、新たに申請の実施業務を処理する、新しいシステム（以後「対象システム」という）の開発が必要とされる。

対象システムの導入により、申請業務を適正、確実かつ合理的、効率的に行うことを目的とする。

## ３．用語の定義

(1)　「申請」とは、電子的に届け出ることをいう。

(2)　「xx」とは、xxxxxをいう。

(3)　「xx」とは、xxを行う措置をいう。

## ４．業務の概要

当省では、オンライン申請に関連する主な業務として、以下の(1)～(4)を行っている。

これに関しては、業務フロー（現行・改善）を参照することができる。

(1)　xx業務

交付スケジュール等の決定とその通知をする。

(2)　xxx業務

申請システムで使用する電子データの作成・管理をする。

(3)　xx業務

Xxxを実施するために必要な各種帳票の作成をする。

(4)　オンライン申請の統計資料の作成業務

交付状況の分析に関する資料の作成と提供

## ５．現行システムの概要

現在の情報システムを別紙ｘｘに示す。このシステムの入替え・拡大を第４章で記す。

(1)　ハードウェア構成

現行システムの使用機器を、別添ｘｘに示す。

(2)　ソフトウェア構成

現行システムの使用製品を、別添ｘｘに示す。

(3)　ネットワーク構成

現行システムのネットワーク図を、別添ｘｘに示す。

## ６．調達の範囲及び情報システム化の範囲

(1)　調達の範囲

①アプリケーション開発を含めた情報システムの構築・テスト及び移行

②当該アプリケーション稼動のためのシステム設計

③上記システム設計を実現するためのハードソフト等調達の支援業務

④上記の関連作業

(2)　システム化対象範囲

本作業では「４．業務の概要」で説明した業務のアプリケーションをシステム化範囲とする。

今回のシステム構築は、xxの導入に伴う業務手続の変更に対応するためのシステム更新を主たる目的とするが、併せて、統計資料作成業務における分析処理機能の高度化を図り、分析担当者の非定型分析ニーズに応じた帳票を自由に作成できるようするものである。

## ７．作業内容・納入成果物

(1)　作業内容

本調達は、平成xx年x月に実施するオンライン申請業務の開始に向け下図想定スケジュールの各工程を「４．業務の概要」で説明した要求分析確認、基本設計、詳細設計、プログラム製造・単体テスト、結合テスト、総合テスト、データ移行、受入テスト支援及びハードウェア等の調達支援に係る各作業を行う。下図における工程管理及び運用は作業対象外である。

なお、対象システムで使用するハードウェア等については、平成xx年度に別途調達を行う予定であり、受託者においては、これらの調達に当たり必要な支援を行うこと。

以上を行うに当たり、良いと思われる具体的な方策があれば、提案すること。以下の個々の仕様箇所に分散して記述しても構わない。

図１　開発スケジュール予定



(2)　納入成果物及び期限

ア）納入成果物一覧と期限

本調達の成果物の納入期限は下表のとおりとする。

また納入成果物は書面・電子媒体とする。

書面での提出書類は、原則としてA4判とし、日本語で記載すること。部数は、正1部及び副3部とし、電子媒体3部を併せて提出すること。原則として、媒体の種類は、CD-Rとし、ファイル形式は、当省で採用している読み書き可能な形式に合わせること。これ以外の形式を利用する場合は、当省と相談すること。

なお、専門用語には必ず説明を付すこと。

表１　納入成果物及び納入期限

| **開発作業** | **成果物** | **成果物名・内容説明** | **納入期限** |
| --- | --- | --- | --- |
| 業務・機能設計 システム方式設計 情報・データベース設計 ユーザインタフェース設計 外部インタフェース設計 ネットワーク設計 画面・帳票設計 性能・規模設計 | 基本設計書 | 要件定義確認書（確定版）  業務フロー（確定版）  システム方式・構造設計書 データ項目辞書 論理データモデル又はER 図 画面遷移図 画面・帳票一覧  外部インタフェース仕様書 機器類調達要件定義書 | 平成xx年3月20日 |
| 詳細設計書 | データベース設計書  トランザクション定義書  データフロー定義書  画面・帳票設計書 各種環境設定定義書  プログラム構造図  運用設計書 | 平成xx年3月20日 |
| 開発 | 開発標準 | コーディング標準  共通部品 | 平成xx年3月20日 |
| プログラム設計書 | プログラム仕様書  仕様変更管理表 |
| ソースコード |  |
| 実行プログラム一式 |  |
| 情報セキュリティ | 情報セキュリティ設計書 | 情報セキュリティ設計書  セキュリティ確認テスト報告書  セキュリティ作業環境管理表 | 平成xx年3月20日 |
| テスト | テスト計画書 | 各テスト毎計画（合否判定基準付）  テスト実施報告書  品質報告書（バグ・テスト消化曲線）  テスト管理ツール  テストデータ，テストスクリプト | 平成xx年3月20日 |
| テスト実施管理  品質評価 |
| テスト作業 |
| 移行 | 移行実施計画 | 移行計画書  移行テスト報告書 | プロジェクト開始後1ヵ月以内 |
| 移行データ | 移行データ | 平成xx年3月20日 |
| 運用・保守 | 運用設計書 | 運用設計書 | 平成xx年2月20日 |
| 運用マニュアル  教育教材 | システム管理者，利用者向けマニュアル。（運用引継ぎの文書含む）  運用操作研修実施計画書 | 平成xx年2月20日 |
| 開発計画書及び計画表（WBSを含む） | 計画書及び計画表（日程表、成果物と対応付けされたWBSを含む。） | プロジェクト開始後1週間以内 |
| 作業体制，プロジェクト管理及び会議等の資料 | 担当者名簿 | 担当者名簿（WBSに対応付け） | プロジェクト開始後1週間以内 |
| 体制図 | 作業，機密保持，品質管理など | プロジェクト開始後1週間以内 |
| 管理表 | WBSの作業工数予実績管理表  文書管理，ガントチャート進捗管理，品質管理，課題・問題管理，変更管理及び構成管理等（定例会議毎に提出・報告） | 随時 |
| 報告書 | ・進捗報告（定  例会議毎に提出）  ・作業報告，臨時・緊急報告等 | ・随時 |
| 打合せ議事録等 | 議事録  ・その他会議資料 | 随時（会議等の打合せ終了後2日以内） |

注１　プログラムには、ソースプログラム、実行形式プログラム、利用環境等を定義するファイル、コンテンツを含めること。また当省が別途調達するハードディスク及びCD-ROM等に格納すること。

注２　データには、テストデータ及び現行システムからの移行データを含むものとし、別途

　調達するサーバ上のハードディスクに格納すること。

注３　担当者・体制表等、変更があれば都度提出すること。

イ）納入場所、納入条件

●●省○○課（中央合同庁舎第▽号館●階 東京都千代田区霞が関○丁目●番◇号）

なお、詳細については、別途当省担当職員の指示に従うこと。

ウ）検収方法

①受入テスト

ⅰ）第５章テスト作業要件に従い受入テストの合格をもってプログラム等についての検収とする。

ⅱ）テスト時に使用した一時ファイル等の不要なファイル等は、受入テスト終了後、受託者において削除すること。

②書類の検収

ⅰ）設計書等、開発の各段階でレビューを行う。納品時に検収会議を行って、ドキュメント品質も検収する。

# 第３章　開発するシステムの要件

## １．業務機能要件

対象システムは、現行システムの機能を継承し、対象業務を適正、確実かつ効率的に行うシステムとして構築する。以下に、対象システムの機能について必要と考える主な機能を示す。機能の詳細は閲覧可能である。

なお、各機能の具体的仕様については、設計時において受託者と当省の協議により決定するが、応札希望者は、提案書において、各機能の具体的な実現方法、実装方法についての考え方を記載すること。

(1)　Xx管理業務

Xx管理業務は、xxxxxxxxxを行うものである。

ア）Xx業務

本業務ではシステムで使用するxxの情報（以下「xx情報」という。）を作成する。

①　Xx受付機能

本機能は、xxxxxxxxxを行うものである。

機能要件としては

・　xxシステムと連携し、xx情報の取得ができること。

・　コードエラー等のチェックができること。

・　職員による机上審査の結果を登録できること。

・　本処理を行う上で必要な帳票を出力できること。

②　Xxx機能

本機能は、xxxxxxxxxを行うものである。

また、xxシステムとの連携仕様については、現行システムで使用している連携仕様を継承する予定であるが、更なる合理化・効率化の方策がある場合には提案を行うこと。

機能要件としては

・　xxxxxxxxxを行うこと。

・　xxからxx情報を作成できること。

(2)　Xx交付業務

Xx交付業務は、xxxxxxxxxを行うものである。

ア）Xx業務

本業務ではシステムで使用するxxの情報を作成する。

①　Xx交付機能

本機能は、xxxxxxxxxを行うものである。

機能要件としては

・　xx情報からxxx情報を作成できること。

・　xxx等の登録ができること。

・　必要に応じ、個別にxx等を設定できること。

・　本処理を行う上で必要となる帳票を出力できること。

②　XX作成機能

本機能は、xxxxxxデータファイルの作成を行い、xxの出力を行うものである。

機能要件としては

・　xxxxxデータファイルを作成できること。

・　xxを検索し、個別のxxxを帳票出力できること。

## ２．画面要件

現行システム画面一覧を別添ｘに示す。

現行システムの画面デザイン及び遷移等は原則として踏襲することとし、更なる業務の効率化・合理化が図れるよう、必要に応じ変更等を行うものとする。

なお、具体的な画面デザイン及び遷移等の決定は、設計時において受託者と当省の協議により行うので、受託者は、効率化・合理化の方策がある場合には提案すること。

## ３．帳票要件

現行システム帳票一覧を別添ｘｘに示す。現行システムは、帳票印字のほか、xxファイルへの出力も可能としている。

対象システムにおいても、これらの帳票を現行システムと同様に作成するものであるが、本開発に当たっては、現在作成している帳票の分析を行い、各帳票の利用形態等に応じ、ITの専門家ではない職員が容易に帳票開発及び二次加工が行えるような柔軟なシステムとして、例えば、市販の分析作表ツールを活用する方法等により構築するものとする。

応札においては、これら問題点の解決策等につき、提案書において提案すること。

なお、扱う文字種はJIS2004で文字コードはUnicodeとし外字は無い。

## ４．情報・データ要件

(1)　当該業務の概念データモデルを別添ｘに示す。

(2)　効率的なアクセス処理を可能とし、かつデータベース維持管理のためのプログラムコードの開発の必要性を極小化できるようにするため、正規化等を十分に考慮の上、冗長なデータの発生を抑制する設計とすること。

(3)　また本システム内で共通データを扱う共通部品等を使用する場合は、その提案をすること。

(4)　将来、DBMS製品を変えても対応できるよう製品に依存するようなSQL等は使わないこと。

## ５．外部インタフェース要件

対象システムが行う業務のうち、他システムのインタフェースを適用する機能は、以下のとおりであり、それぞれ、各システムが定めるインタフェース仕様に従うこと。（閲覧可能）

表２　インタフェース要件

|  |  |
| --- | --- |
| 機能名 | インタフェース |
| Xx受付機能 | Xxオンラインシステム |
| Xx機能 | Xxシステム（xxの電子データを作成） |
| Xxxx機能 | Xxxシステム（DB共有） |
| Xx機能 | Xxxシステム |

## ６．規模要件

(1)　利用者数

対象システムの利用者は、当省職員等であり、具体的には以下のとおりである。

ア）システム管理者

別途指定する職員　xx人

イ）業務担当者

Xxの職員　　xx人

(2)　データ量

ア）現行システムにおける主なデータ量

別添参照のこと

イ）　各年度xx見込数等

表３　データ量予測

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 発生頻度 | 発生見込件数 |
| Xx数 | 年1回 | 約xxx件／年 |
| Xx数 | 年2回 | 約xxx件／年 |
| Xx数 | 年1回 | 約xxx件／年 |

## ７．性能要件

端末利用者にとって快適な作業を実現でき、かつシステムの日常運用を円滑に進めることができるために下記の処理速度を実現すること。

* オンラインデータを時間当たり、xxxxx件を処理できること
* オンライン処理のレスポンス時間の目標値は、平常時1秒以内とする。
* バッチ処理におけるレスポンス時間の目標値は、平常時1時間以内とする
* データ量の多い日でもバッチ処理の全体処理時間は4時間以内とすること

## ８．信頼性要件

以下を実現するための構成や方式の考え方について提案すること。その際の条件等も含めて、複数案の提示があっても良い。

(1)　障害に伴うシステム停止は、年2回以内、年間の合計停止時間は、30分以内とすること。

(2)　障害発生からの目標復旧時間を15分以内として、復旧を行う手順又は機能を設計すること。

(3)　ハードディスク障害時のデータ消失対策として、サーバ上のデータベースファイルは、冗長構成をとるものとする。

(4)　停電や電源障害時の不意のシステムダウンを防止するために、UPS（無停電電源装置）を備えること。

(5)　毎日夜間に自動的にデータベースファイルのバックアップをとり、x世代分のバックアップデータを保管し、必要に応じてファイル単位でのデータリストアを可能とする仕組みを設けること。

## ９．拡張性・柔軟性要件

(1)　将来、データ量が調達時に指定した量のx割増となっても、プログラムやファイル等の改修なく対応できるよう、データベースやファイル等の容量に余裕を持たせること。

(2)　歴年で保有するデータベースやファイルについては、将来、調達において指定した量のx倍になっても、プログラムやファイル等を改修することなく対応できるようにすること。

(3)　業務アプリケーションの構成は、データ管理部分、業務ロジック、ユーザインタフェースを分離・分割し、相互の独立性を高めることにより、機能追加や保守作業に対する影響範囲を局所化でき、システムの改変に対する柔軟性が確保できるように配慮すること。

## １０．システム中立性要件

対象システムは特定製品・技術に依存せず、他事業者がシステムの保守や拡張を引き継ぐことが可能であること。

## １１．事業継続性要件

(1)　以下を実現するための構成や方式の考え方について提案すること。但し、事業継続に関わるリスクとして以下を想定している

ア）地震、火災、風水害等、攻撃等による直接的なセンター設備及び情報システムの損壊

イ）センター周辺のライフライン（電力、通信、交通等）の機能不全による情報システムの長時間停止

ウ）新型インフルエンザウイルスによるパンデミック、及び人員や交通機関の被災等によって要員がセンターに行けなくなり運用者が不在になる場合

(2)　事業再開にあたっての条件

前述の想定リスクに対しては、システム運用をバックアップセンターへ切替え、別添のシステム資源及び要員体制の範囲内での縮退運用により業務を継続する。

## １２．運用性要件

下記の仕組みを提案すること。運用監視ツール等を開発する場合は、その見積も含めること。

(1)　システム操作・監視等要件

ア）本システムの運用時間は、原則として勤務時間内とするが、繁忙期などにおいては、可能な限り24時間運用が行えること。

イ）システム障害の予防と早期発見を行うため、運用監視ツールを使用し、当省内において端末やネットワークの集中管理ができること。

(2)　データ管理要件

ア）可能な限り24時間365日無停止での運転を行うため、システムを停止しないオンラインバックアップができること。

イ）プログラム、データ、各種ログ等の特性に応じ、日次又は定期にバックアップができること。

## １３．保守性要件

(1)　ソフトウェア保守要件

ア）保守機があることを前提に、不具合発生時に早急な修正対象の特定と修正計画が可能な仕組みを用意すること。

イ）ソフトウェアのバージョン管理を適切に行える仕組みを提供すること。

ウ）ソフトウェア構造を明確にし、仕様変更時や障害対応時の妥当性検証を省力化するための工夫をすること。

エ）セキュリティホールが発見された場合の設定の変更やセキュリティアップデートの適用等の対策、その実施に先立つ調査・検証を適宜行うことを想定した仕組み又は手順を提供すること。

(2)　ハードウェア保守要件

ア）オンライン中にも保守対応が可能にすること。（条件つきでも良い）

## １４．情報セキュリティ要件

(1)　下記の各セキュリティ要件は当省が求める必須要件であるが、すべてに具体的な実現方法を提案すること。また更に良い機能等があれば提案すること。

ア）主体認証

①　職員等利用者共通認証基盤と連携して、システムにアクセスするシステム利用者、システム管理者、システム運用要員及びシステム保守要員の一人一人を識別・認証する機能を有すること。

②　職員等利用者認証共通基盤と連携しないログイン手段を設ける場合は、当該ログイン手段について、長さ又は複雑さの要件を満たさないパスワードの設定を制限する機能、及び連続したログインの失敗があった際にアカウントを一時的に無効化する機能を備えること。また、これらの他に不正なログインの試行に対抗する機能として必要と考える機能があれば備えること。

イ）権限管理

①　システムにアクセスするシステム利用者、システム管理者、システム運用要員及びシステム保守要員が用いるアカウントの管理（登録、更新、停止、削除等）を行うための機能を有すること。

②　アカウント管理者による不正を防止するため、アカウントの管理を行う権限を制御する機能を備えること。

ウ）アクセス制御

①　システムにおけるそれぞれの職務・役割（システム利用者、システム管理者、システム運用要員及びシステム保守要員）に応じて、利用可能なシステムの機能、アクセス可能なデータ、実施できるデータの操作等を制限する機能を有すること。

エ）ログの取得・管理

①　システムの利用記録、例外事象の発生に関するログを取得すること。また、十分なストレージ容量を確保し、又はメディアマネジメントを導入し、取得したログをxx年間保管すること。

②　ログの不当な消去や改ざんを防ぐため、アクセス制御機能を備えること。

③　ログに記録される時刻にずれが生じないよう、システム内の機器の時刻を同期する機能を備えること。

④　容量の不足や障害の発生等により、ログが取得できなくなるおそれのある事象が発生した場合、又はログが取得できなくなった場合、速やかにシステム管理者及びシステム運用担当者に通知する機能を備えること。

⑤　収集したログを一元的に管理し、不正侵入や不正行為の有無の点検・分析を効率的に実施できる機能を備えること。

オ）データの暗号化

①　XXXデータ及びXXXXデータについて、不正なアクセス及び閲覧を防ぐためにアクセス制御機能に加えて暗号化が必要な場合、暗号化して保存すること。

②　暗号化に使用するアルゴリズムは、原則として「電子政府推奨暗号リスト」に記載されているものの中から選択すること。

カ）不正プログラム対策

①　不正プログラム（ウィルス、ワーム、ボット等）の感染を防止する機能について、すべてのサーバ及び端末に導入すること。

②　①に示す機能は、新たに発見される不正プログラムに対応するための更新を行い、効果を維持することが可能であること。

③　システム全体としてマルウェアの感染防止機能を確実に動作させるため、(1)に示す機能の動作状況及び(2)に示す更新の状況を一元管理する機能を備えること。

キ）標的型攻撃対策

①　システムに対する想定しない通信プロトコルによる通信や許可されていないコマンドやデータの入力を拒否する機能を備えること。

②　認証を行うサーバ及びXXXXデータを取り扱うサーバと他のサーバ及び端末との間の通信を最小限に限定し、その内容を監視する機能を設けること。

③　上記の機能が異常を検知した場合、即時にシステムの管理者等に電子メールで異常の検知を通知する機能を備えること。

ク）セキュリティ管理のための機能

①　システムに導入・開発するセキュリティ機能（本節ア）～キ）に記載したものを含む。）に関する統合的な管理、異常及び故障の発生に関する通知等の管理機能を備えること。

(2)　本省以外の対象システム利用者の情報セキュリティ水準低下を防ぐため、受託者はアプリケーションの開発において以下の点のそれぞれについて、具体的な措置を提案し、本省と協議の上で実施すること。

ア）アプリケーションに不正プログラムが含まれないこと

イ）アプリケーションに性を含まないこと

ウ）他に手段がない場合を除き、実行形式プログラムの形式でコンテンツを提供しないこと

エ）コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段（電子証明書等）がある場合は、利用者にそれを提供すること

オ）性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用やセキュリティ水準を低下させる設定変更を利用者に要求しないこと

カ）サービス利用に当たって必須ではない、利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能を組み込まないこと

# 第４章　開発するシステムの稼動環境要件

## １．全体構成

対象システムを構成する機器については、別途調達を行う予定であるが、受託者は、システム構築に当たって必要となるソフトウェア及びハードウェアの構成を提案し、調達支援作業を行うと共に、ソフトウェアの導入調整を実施すること。

以下の事項及び全体の構成について、第1章の現行システムを吟味し現時点で想定する新システムの構成等における考え方を記述すること。

(1)　ハードウェア構成

(2)　ソフトウェア構成

(3)　ネットワーク構成

## ２．ハードウェア構成

・サーバ、端末機器等のハードウェア構成等について、開発対象システムに係る稼動環境を明記し主要なコンポーネントについては、全体システム構成図の中でそれを示すこと。

・当省が定める「情報システム用機器等の調達において検討すべき要件の基準」（以下、「要件基準」という。）に沿って、ハードウェア環境の要件を検討すること。

## ３．ソフトウェア構成

・　サーバ、端末機器等の基本ソフトウェア構成、ミドルウェア環境等について、開発対象システムに係る稼動環境を明記し主要なコンポーネントについては、構成図を示すこと。

・　基本ソフトウェア環境及びミドルウェア環境については、添付の「要件基準」に沿って要件を検討すること。

## ４．ネットワーク構成

・　当該システムが利用するネットワーク環境及びそのコンポーネント構成を示すこと。

・　ネットワーク環境については、当省が定める「要件基準」に沿うこと。

# 第５章　テスト作業要件

## １．テスト計画書の作成

実施する単体テスト、結合テスト、総合テスト、セキュリティテストについて、テスト方針、実施内容及び実施理由を記載し、テスト工程毎にテスト計画書として提出すること。また、当省が主体となって実施する受入テストについては支援すること。

テスト計画書に記載すべき事項を以下に示す。

(1)　受託者のテスト実施体制と役割

(2)　テストに係る詳細な作業及びスケジュール

(3)　テスト環境（テストにおける回線及び機器構成、テスト範囲）

(4)　テストに関するツール類（開発するプログラムの概略仕様も含め）

(5)　テストデータ

(6)　評価指標

## ２．テスト実施要件

(1)　テスト工程共通要件

単体テスト、結合テスト及び総合テストの各テスト工程において共通する要件を以下に示す。

ア）受託者はテストの管理主体としてテストの管理を実施すると共に、その結果と品質に責任を負い適切な対応を行うこと。

イ）受託者は当省及び関連する他システムに係る業者等との作業調整を行うこと。

ウ）当省に対し定期進ちょく報告及び問題発生時の随時報告を行うこと。

エ）各テストを行うため、一連のテストケース（入力、出力及びテスト基準）、テストシナリオ（例外処理を含む。）、テストデータ、テスト評価項目及びテスト手順を各テスト実施前に作成の上、提出すること。

オ）各テスト終了時に、実施内容、品質評価結果及び次工程への申し送り事項等について、当省と協議の上、テスト実施報告書を作成すること。

カ）他システムとの接続試験を実施する際には、当省職員、当該システム開発及び保守業者と十分な調整を図り、受託者の負担と責任において実施すること。

キ）テストに必要なプログラム類の開発ないし用意を行い、進捗を報告すること。

(2)　テストデータ要件

テストにおいて使用するテストデータに係る要件を以下に示す。

ア）受入テスト以外のテストデータは、原則として受託者において用意すること。

イ）テストデータの管理は、受託者が責任を持って行うこと。なお、テスト工程毎のテスト計画書にテストデータの種類等を記載し、使用したテストデータは、テスト結果と共に媒体で納入すること。

(3)　テスト環境要件

テスト環境に係る要件を以下に示す。

ア）単体テスト及び結合テストに必要な機器等は、受託者の負担と責任において準備すること。

イ）総合テスト及び受入テストに必要な機器等は、ハードウェア納入業者が導入するため、テストを実施するために必要な各種設定を受託者の責任において実施し、本番環境と同等の環境を準備すること。

ウ）テスト環境における受託者のセキュリティ要件は第10章の記述に従うこと。

(4)　結合テスト要件

プログラム及びモジュールが、本システム全体において、正しく機能することを確認するため、段階的に結合した状態でテストを行い、結果を報告すること。

(5)　総合テスト要件

総合テストに係る要件を以下に示す。

ア）ソフトウェアが仕様に適合し、かつ本番環境で利用可能であることを確認できる評価指標を設定した上で、テストを実施すること。

イ）性能及び負荷のテストにおいては、本番環境と同様の環境により相応の負荷等をかけ、問題が発生しないことを確認すること。

ウ）総合テストでは、以下の項目について確認を行うこと。

①　機能性

・　システム機能が、正常系、異常系共に仕様書どおりに動作すること。

・　他システムとの業務連携処理が正常に機能すること。

・　情報セキュリティ要件を満たしていること。

②　信頼性

・　信頼性要件を満たしていること。

・　障害が発生した際の回復処理が適切であること。

③　操作性

・　要件及び説明書どおりに動作し、利用者が利用しやすいこと。

④　性能

・　オンライン処理、バッチ処理の応答時間、スループットが適切であること。

・　システムの限界条件（データ量、処理量）下で、正常に動作すること。

(6)　セキュリティテスト要件

セキュリティテストに係る要件を以下に示す。

ア）開発したソフトウェアについて、想定の範囲外の入力を拒否できない性を狙った攻撃等の既知の手法による攻撃（バッファーオーバーフロー、SQLインジェクション、コマンドインジェクション、セッションハイジャック、クロスサイトリクエストフォージェリ、クロスサイトスクリプティング等）が試みられた場合にシステムのセキュリティに影響を及ぼさないことを確認すること。

イ）システムの動作環境又は動作前提であるハードウェア及びソフトウェアについて、既知の性が存在しないこと、及び既知の攻撃手法に対してな設定が行われていないことを確認すること。

ウ）ア及びイの確認は、適切なテストツールを選択して想定されるパターンを網羅的に行うこと。

エ）セキュリティテストにおいて発見された性及び当該性に関して実施した対処について、(1)オのテスト実施報告書に記載すること。

(7)　受入テスト支援要件

当省が主体となって実施する受入テストに係る要件を以下に示す。

ア）受入テストにおける具体的な手順及び結果を記入するための受入テスト手順書（案）を作成すること。なお、システム操作に精通していない職員でも分かりやすいテストとなるように工夫すること。

イ）受入テストは当省が主体となって行うが、当省の求めに応じて受入テストを支援するための要員を確保すること。

ウ）受入テストで必要となるテストデータについて準備するのを支援すること。

エ）受入テストで確認された障害について対応方針を提示し当省の承認を得ること。

オ）当省に承認された対応方針に従い、プログラム及びドキュメント等を修正すること。

# 第６章　移行作業要件

１．移行に係る要件

1. 移行計画書に下記の要件を具体的に記述し、それに基づいて当局の了承を得ながら作業を進めること。
2. 現行システムからの情報・データの抽出に関しては、現行システム運用業者によって、一般的なファイル形式にて抽出・提供までが行われる。受託者は、当該データを受領することを前提に、必要に応じ、本システムデータベースへの移行プログラムの設計・開発、移行後のデータに関する正当性確認プログラムの設計・開発等、移行にあたって必要となる各種作業を実施すること。
3. 受託者は、(2)のデータ・プログラムを前提に、現行システムで利用している情報データを新システムのデータベース等へ移行し、付随する各種作業を実施すること。
4. 移行は、平成xx年xx月までに実施すること。

# 第７章　運用役務要件

本調達には運用役務は含まないため該当しない

# 第８章　保守役務要件

本調達には保守役務は含まないため該当しない。但し担保責任は存在する。

# 第９章　開発作業体制及び作業方法

## １．作業体制

(1)　全体体制

本作業に関連する業者や省の組織を以下に示す。

図２　全体体制

○○省　個別管理組織

○○省　全体管理組織

○○省　統括責任者グループ

設計・開発事業者組織

工程管理支援事業者

現行工程管理支援事業者

総括担当グループ

業務担当グループ

システム担当グループ

(2)　受託者体制

受託者は、本作業を履行できる体制案を提出し、当省の了承を得ること。なお、原則として体制の変更は認めず、やむを得ず変更する場合は事前に当省の了承を得ること。

また、受託者は、本作業の履行が確実に行われるよう、本作業の全期間に渡って、必要となるスキル、経験を有した要員の確保を保証すること。また受託者は「業務・システム最適化指針（ガイドライン）」について十分な知見を有すること。

ア）受託者側の体制（責任者・実施責任者を含む実行部隊）

イ）受託者側の実施責任担当者

責任担当者に求める要件は、次のとおりとする。プロジェクト管理担当責任者と設計開発担当責任者は兼任して差し支えないものとする。

①　プロジェクト管理担当責任者

進捗管理手法に精通し、経験を有すること。

②　設計開発担当責任者

データベース・システムの企画・設計に関する知見や技術を有すること。

ウ）連絡体制（受託者側の対応窓口）

(3)　当省職員が受託者に対し、常時契約履行状況に関する確認を行える体制とすること。なお、受託者は作業体制図を作成・提出すること。

## ２．開発方法

(1)　開発計画

ア）下記の表を参考にメンバ毎の責任範囲表を作成すること

表４　メンバの責任範囲表の例

| 主要業務 | 調達担当課室 | 工程管理 支援事業者 | 共通基盤 事業者 | 個別機能 事業者 | ハードウェア等納入事業者 | 運用事業者 | ソフトウェア保守事業者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト管理･推進 |  |  |  |  | 凡例  ◎：承認又は確認  ◆：検証支援  ○：協働依頼及び取りまとめ  □：実施  △：支援  無印：必要に応じ参加 |  |  |
| プロジェクト計画書の策定（改訂） |  |  |  |  |  |  |  |
| プロジェクト･スコープの作成 | ◎ | ◆ | □ |  |  |  |  |
| プロジェクト体制の確立 | ◎ | ◆ | □ |  |  |  |  |
| 会議体の運営方法作成 | ◎ | ◆ | □ |  |  |  |  |
| スケジュール及び主要マイルストンの設定 | ◎ | ◆ | □ |  |  |  |  |
| 共通WBSの設定 | ◎ | ◆ | □ |  |  |  |  |
| 標準管理要領の作成 | ◎ | ◆ | □ |  |  |  |  |
| プロジェクト標準の作成 | ◎ | ◆ | □ |  |  |  |  |
| プロジェクト推進（プロジェクト管理の実施） |  |  |  |  |  |  |  |
| 文書管理 | ◎□ | ◆□ | ○□ | □ | □ | □ | □ |
| 情報セキュリティ対策要領 | ◎□ | ◆□ | ○□ | □ | □ | □ | □ |
| 進捗管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 共通基盤システムの進捗管理 | ◎ | ◆ | ○□ | △ |  |  |  |
| 個別機能システムの進捗管理 | ◎ | ◆ | △ | □ |  |  |  |
| 統合業務としての進捗管理 | ◎ | ◆ | ○□ | △ | △ | △ | △ |
| 品質管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 共通基盤システムの品質管理 | ◎ | ◆ | ○□ | △ |  |  |  |
| 個別機能システムの品質管理 | ◎ | ◆ | △ | □ |  |  |  |
| 統合業務としての品質管理 | ◎ | ◆ | ○□ | △ | △ | △ | △ |
| 問題･課題管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 共通基盤システムの問題･課題管理 | ◎□ | ◆ | ○□ | △ |  |  |  |
| 個別機能システムの問題･課題管理 | ◎□ | ◆ | △ | □ |  |  |  |
| 統合業務としての問題･課題管理 | ◎ | ◆□ | ○□ | △ | △ | △ | △ |
| 変更管理 | ◎□ | ◆□ | ○□ | □ | □ | □ | □ |
| 構成管理 | ◎ | ◆ | ○□ | □ | □ | □ | □ |
| 調達計画作成と調達の実施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 調達計画書の改訂 | ◎□ | □ | △ |  |  |  |  |
| 調達仕様書の作成と調達実施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程管理支援事業者の調達 | ◎□ |  |  |  |  |  |  |
| 共通基盤事業者の調達 | ◎□ | ◆□ |  |  |  |  |  |
| 個別機能事業者の調達 | ◎□ | ◆□ | □△ |  |  |  |  |
| ハードウェア等の調達 | ◎□ | ◆□ | △ | △ |  |  |  |
| 運用事業者の調達 | ◎□ | ◆□ | △ | △ |  |  |  |
| ソフトウェア保守事業者の調達 | ◎□ | ◆□ | △ | △ |  |  |  |
| 設計･開発業務 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本的事項の整理 | ◎ | ◆ | □ |  |  |  |  |
| 共通基盤システムの設計･開発業務 | ◎ | ◆ | □ | △ |  |  |  |
| 個別機能システムの設計･開発業務 | ◎ | ◆ | △ | □ |  |  |  |
| 統合業務の実施 | ◎ | ◆ | ○□ | □ | □ | □ | □ |
| 全事業者が共同で実施する作業の推進 |  |  |  |  |  |  |  |
| 結合テスト | ◎ | ◆ | ○□ | □ | △ |  |  |
| 総合テスト | ◎ | ◆ | ○□ | □ | △ | □ |  |
| 受入テスト | ◎□ | ◆□ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 各種マニュアルの作成 |  |  |  |  |  |  |  |
| ・運用マニュアル | ◎ | ◆ | ○□ | □ | △ | △ | △ |
| ・ユーザマニュアル | ◎ | ◆ | ○□ | □ | △ | △ |  |
| 研修 | ◎ | ◆ | ○□ | □ | △ | △ |  |
| テスト環境の構築と運用 | ◎ | ◆ | ○□ | □ | □ | △ | △ |
| 本番運用環境の構築 | ◎ | ◆ | ○□ | □ | □ | △ | △ |
| 移行に関する業務 | ◎ | ◆ | ○□ | □ | △ | △ | △ |
| サービスレベル合意書（SLA）の作成 | ◎ | ◆ | ○□ | △ | △ | □ | △ |
| 運用事業者への引継ぎ | ◎ | ◆ | ○□ | □ | △ | □ |  |
| ソフトウェア保守事業者への引継ぎ | ◎ | ◆ | ○□ | □ |  |  | □ |
| ・・・・・・ |  |  |  |  |  |  |  |

イ）開発を行うに当たり、良いと思われる具体的な方策があれば、提案すること。以下の個々の仕様箇所に分散して記述しても構わない。

ウ）本作業を実施するため、開発計画書及び計画表（日程表、成果物と対応したWBSを含む。以下「開発計画書等」という。）、並びにソフトウェアの作成に適用する情報セキュリティの観点も含めたコーディング規約を作成・提出し、当省の承認を得て決定すること。

エ）開発計画書については、「業務・システム最適化指針（ガイドライン）」に記載された設計・開発段階における標準管理要領に準じた管理要領及び以下の事項について定めること。そのための種々管理表は当省と相談し合意を得ること。但し、各社において確立されたプロジェクト管理手法が当省の求める管理表と異なる場合には、予め提案書にて提案し、受注後に相談調整するものとする。

①　ソフトウェア開発プロセス

(ⅰ)　成果物

(ⅱ)　成果物と関連づけられた作業スケジュール

(ⅲ)　チェックポイント

(ⅴ)　主要マイルストン

②　ソフトウェア変更管理

(ⅰ)　ソフトウェア構成管理計画と手順

(ⅱ)　ソフトウェアの仕様に関する変更の定義と手順

(ⅲ)　仕様変更の影響を最小にする対処の考え方

③　ソフトウェア評価

(ⅰ)　ソフトウェア評価基準とフィードバックに関する手順

④　標準と手順

(ⅰ)　技術的成果物に関する標準と手順

オ）WBSについては、「業務・システム最適化指針（ガイドライン）」の設計・開発段階における標準WBSの項目を含め、成果物と対応させ作成すること。また、同WBSに基づき、ガントチャート形式の開発計画表を併せて作成・提出すること。なおWBSの内容（詳細度や項目・実績の表示等）については当省の承認を得ること。

カ）開発計画書等は、作業の進捗状況に合わせ随時内容の更新及び詳細化を図ることとし、更新後の計画書等は、定例会等の機会を利用して、当省に報告・提出すること。

(2)　開発工程

ア）本作業の遂行に当たっては、本作業の開発計画書等に定めた事項を遵守し、PMBOK（Project Management Body of Knowledge）又はこれに類するプロジェクト管理体系に準拠したプロジェクト管理を行うこと。

イ）ソフトウェアの設計工程おいて、情報セキュリティに関する妥当性を確認するための設計レビューを含め、レビューを行うこと。また、製造工程において、ソースコードレビューを行うこと。設計レビュー及びソースコードレビューの範囲及び方法は事前に定め、当省の承認を得ること。

ウ）作成したソースコードについて、不必要なアクセスから保護すると共に流出を防ぐこと。

(3)　進捗管理方法

ア）各作業に関する打合せ、納品物等のレビュー及び作業進捗確認のため、作業期間中、原則として週1回、定例会議を行うこと。

イ）毎回の定例会議の議事録を、遅くとも次回定例会議までに作成し提出すること。

ウ）定例会議では、開発スケジュールと実際の進捗状況の差を明らかにし、その原因と対策を明らかにすること。そのための課題管理表などは開発計画で定めたドキュメント類を用いること。なお、進捗管理に当たってはWBS・ガントチャートによるものとし、作業計画書の各管理要領については一覧形式の管理表を作成し報告を行うこと。

エ）当省内での作業に当たっては、当省の指示に従い作業終了後は報告書を提出すること。

オ）開発工程中における仕様変更については、変更を少なくするための方策を提案すると共に、各フェーズにおける変更不可となる時点についての考え方を示すこと。

(4)　ドキュメント基準

ア）ドキュメントの記述については、「業務・システム最適化指針（ガイドライン）」に準拠した記述とすること。また当省の規則に準ずること。

イ）ドキュメントについては、作成に先立ちその構成や記載項目、記載内容及び記載水準等を規定した作成要領を提出し、これに従うこと。

(5)　開発環境

本調達における開発環境は、受託者の負担と責任において確保すること。

## ３．実装

(1)　別途調達を実施するハードウェア等の納入業者との連携・協力を図り、ハードウェア等の設置作業終了後、本システムの導入作業及び試験・調整を実施すること。

(2)　本システムの導入作業及び試験・調整は当省が指定する日時及び設置場所で実施すること。

(3)　試験・調整に当たっては、予め計画書を提出し、これに従うこと。

## ４．教育と引継ぎ

(1)　運用業者への引継ぎ

ア）別途調達する本システムの運用業者に対し、納入するドキュメント類を用いて、作成した運用設計の説明を行い、当該業者への引継ぎをすること。

イ）この引継ぎの計画を立て当省の了承を得ること。

ウ）引継ぎ結果を報告書にまとめ納入すること

(2)　教育に係る要件

システム利用者が、本システムの操作を習得するために必要な教育を当省内で実施すること。

# 第１０章　契約条件等

## １．業務の再委託

(1)　受託者は、本調達の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせること（以下「再委託」という。）を原則として禁止するものとする。

但し、受託者が本調達の一部について、再委託の相手方の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託予定金額、再委託する業務の範囲、再委託の相手方に係る業務の履行能力等について提案時に記載し、当省が了承した場合は、この限りでない。なお、海外における開発はセキュリティの観点から認めない。

(2)　受託者は、再委託の相手方が行った作業について全責任を負うものとする。また、受託者は再委託の相手方に対して、本仕様書「第１０章　２．知的財産権の帰属等」、「同３．機密保持」、「同４．情報セキュリティに関する受託者の責任」を含め、本調達の受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託の相手方との契約においてその旨を定めるものとする。

(3)　受託者は、再委託の相手方に対して、定期的又は必要に応じて、作業の進ちょく状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について報告を行わせるなど、適正な履行の確保に努めるものとする。

また、受託者は、当省が本調達の適正な履行の確保のために必要があると認める時は、その履行状況について当省に対し報告し、また当省が自ら確認することに協力するものとする。

(4)　受託者は、当省が承認した再委託の内容について変更しようとする時は、変更する事項及び理由等について記載した申請書を提出し、当省の承認を得るものとする。

## ２．知的財産権の帰属等

(1)　本調達の作業により作成する成果物に関し、著作権法（昭和45年5月6日法律第48号）第21条、第23条、第26条の3、第27条及び第28条に定める権利を含むすべての著作権を当省に譲渡し、当省は独占的に使用するものとする。

なお、受託者は当省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。また、受託者が本調達の納入成果物に係る著作権を自ら使用し、又は第三者をして使用させる場合、当省と別途協議するものとする。

(2)　成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている時は、当省が特に使用を指示した場合を除き、受託者は当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うものとする。

なお、この時、受託者は当該著作権者の使用許諾条件につき、当省の了承を得るものとする。

(3)　本調達の作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争の原因が専ら当省の責めに帰す場合を除き、受託者は自らの負担と責任において一切を処理するものとする。

なお、当省は紛争等の事実を知った時は、速やかに受託者に通知するものとする。

【参考】パッケージソフトウェアを利用する場合の記載例

受託者は、パッケージソフトウェアを利用してシステムの設計・開発を行った場合における当省独自に開発した箇所についての知的財産権は、著作者人格権を除き、当省に移転するものとする。また、この場合において、本省は、当該パッケージソフトウェアについて、開示、利用及び改変することができるものとする（第三者への使用許諾権及び販売権は含まない。）

## ３．機密保持

(1)　受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、当省から取得した資料（電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。）を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。但し、次のア）ないしオ）のいずれかに該当する情報は、除くものとする。

ア)　当省から取得した時点で、既に公知であるもの

イ)　当省から取得後、受託者の責によらず公知となったもの

ウ)　法令等に基づき開示されるもの

エ)　当省から秘密でないと指定されたもの

オ)　第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に当省に協議の上、承認を得たもの

(2)　受託者は、当省の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、あるいは複製しないものとする。

(3)　受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。

(4)　受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る当省に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、当省から貸与されたものについては、検収後1週間以内に当省に返却するものとする。

## ４．情報セキュリティに関する受託者の責任

(1)　情報セキュリティポリシーの遵守

受託者は、当省のセキュリティポリシーに従って受託者組織全体のセキュリティを確保すること。

(2)　情報セキュリティを確保するための体制の整備

受託者は、当省のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。

当省以外で作業を行う場合も、当省のセキュリティポリシーに従い、情報セキュリティを確保できる環境において行うこと。

(3)　受託者、受託作業実施場所、及び受託業務従事者に関する情報提供

受託者は、本省からの求めがあった場合に、受託者の資本関係・役員等の情報、受託作業の実施場所に関する情報、受託業務の従事者の所属・専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報を提供すること。

(4)　情報セキュリティが侵害された場合の対処

本調達に係る業務の遂行において、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を報告すると共に情報セキュリティが侵害され又はその恐れがある場合には、直ちに当省に報告すること。これに該当する場合には、以下の事象を含む。

ア）受託者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める当省の情報の外部への漏えい及び目的外利用

イ）受託者による当省のその他の情報へのアクセス

ウ）被害の程度を把握するため、受託者は必要な記録類を契約終了時まで保存し、当省の求めに応じて成果物と共に発注者に引き渡すこと。

エ）情報セキュリティが侵害され又はその恐れがある事象が本調達に係る作業中及び契約に定める担保責任の期間中に発生し、かつその事象が受託者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、受託者の責任及び負担において次の各事項を速やかに実施すること。

①　情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、当省の承認を得た上で実施すること。

②　発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成し、当省へ提出して承認を得ること。

③　再発防止対策を立案し、当省の承認を得た上で実施すること。

④　上記のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、当省の指示に基つく措置を実施すること。

(5)　情報セキュリティ監査の実施

本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、当省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、当省がその実施内容（監査内容、対象範囲、実施等）を定めて、情報セキュリティ監査を行う（当省が選定した事業者による監査を含む。）。また、受託者は自ら実施した外部監査についても当省へ報告すること。

情報セキュリティ監査の実施については、これらに記載した内容を上回る措置を講ずることを妨げるものではない。

(6)　セキュリティ対策の改善

受託者は、本調達における情報セキュリティ対策の履行状況について当省が改善を求めた場合には、当省と協議の上、必要な改善策を立案して速やかに実施するものとする。

(7)　私物の使用禁止

受託者は、本調達に係る作業を実施するすべての関係者に対し、私物（関係者個人の所有物等、受託者管理外のものを指す。以下、同じ。）コンピュータ及び私物記録媒体（ＵＳＢメモリ等）に当省に関連する情報を保存すること及び本調達に係る作業を私物コンピュータにおいて実施することを禁止し、それを管理し求めに応じて管理簿を提出すること。

(8)　オペレーション環境への電子機器の持ち込み禁止

当省のテスト及び本番の機器・オペレーション環境に受託者のモバイル機器・コンピュータを持ち込んではならない。

(9)　納品物に対するセキュリティチェックの実施

納品時には必ずマルウェアに対するセキュリティチェックを行い、クリーニングした上でその証左と共に納品すること。

## ５．担保責任

検収後1年間において、納入成果物にがあることが判明した場合には、受託者の責任及び負担において、当省が相当と認める期日までに補修を完了するものとする。

## ６．法令等の遵守

(1)　受託者は、民法（明治29年法律第89号）、刑法（明治40年法律第45号）、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成11年法律第128号）等の関係法規を遵守すること。

(2)　受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。

## ７．応札条件

(1)　当省の情報化統括責任者（CIO）補佐官業務又は支援スタッフ業務を受託していないこと。

(2)　プライバシーマークの認定を受けている、又は、これと同等の個人情報保護のマネージメントシステムを確立していること。

(3)　ISO 9001の認証を取得、又は、同等の品質管理体制を確立していること。

(4)　情報セキュリティの徹底を図る観点から、本業務を実施する組織・部署において、本業務の実施を適用範囲に含んだISMS（情報セキュリティ管理システム）についてISO/IEC 27001又はJIS Q 27001に基く認証を取得、又は、同水準のセキュリティ管理体制を確立していること。

(5)　関連する法令を理解し、本システムと同様の、又は類するシステムの設計、開発の経験を有すること。

(6)　PMBOKを理解し、プロジェクトマネージャ（情報処理技術者試験）又はこれに類する資格を有する者をマネージャとして体制に加えること。

## ８．特記事項

本調達案件は、平成xx年度予算による実施を前提とするものであり、当該予算の実施承認が遅延する、あるいは中断される事態が生じた場合には、当省と受託者との間でその対応策について、別途協議するものとする。

## ９．妥当性証明

Xx省xxx長　　（氏　　　名）